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CLINICAL STUDY OF NEUROBLASTOMA ：
      A REVIEW OF 11 CASES
Toshiaki SrtiNKA， Yoshiharu TANAKA， Katsushi MoRi，
    Kenji YAMAGiwA and Tadashi OHKAwA
  From読6刀卿伽臨of Urolog2， VVa吻α解αMedical Oo鞠6
        （Director： Prof． T． Ohkawa？
  Eleven cases with neuroblastoma treated at Wakayama Medical College in these 8 years were
reviewed． The treatments consisted of surgery， chemotherapy and／or radiotherapy． All cases had
been followed up for at least two years or until their death．
  Seven of them survived for two years or longer， of which 6 patients could be regarded as “ cured ”，
and a rernaining one had the recurrence within 10 months．
  Four of 11 cases died within two years and all of tbem had stage IV tumor．
  Our results confirmed the fact that the better prognosis could be expected in the younger patients
with the lower stage or stage IV－S tumor， and that the early diagnosis and the adequate treatment
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Table 1神経芽細胞腫11症例の臨床像
症例 年令性 主訴 原発部位 腹部所見 組織型病期 手術 化学療法       転帰放射線療法
1 YS 2m M 腹部膨満 不明
2 Ml 2y4m M
3 MA 8m F










5 MH gy8m M 食思不振 左副腎
6 HO ly7m F 歩行困難 左副腎
7，YY 18d M 哺乳不良 左副腎
8CNly2mF 尿閉




10 SH lylOm F （検査中） 右副腎



































ADM    （17ヵ月）60co 2000R
Jaees法 死亡
ADM・DRB  （8ヵ月）6eモ盾撃盾?qx3
James法   “治癒”
（18ヵ月） （7年5ヵ月）




James法   宵台 癒”
（29ヵ月）   （4 年）





 ↓    生存中
 DDP     （2年4ヵ月）
James法   Is治癒”
60C。3000R 〔2年1ヵ月＞
James法 死亡 iADM    （8ヵ月）
  罵
Table 2認神経芽細胞腫11症例の検査成績
    RBC症例    （×104）    ］y PBCWBC    （％） （×lo4） 1需LD…・1欝．鷹潔，講胞、
1 YS 285 13000 67
2MI 411 5600 39
3 MA 427 13700 69
4 KN 434 ．10500 71
5MH 383 5500 20
6 HO 417 16000 51
7YY 386 7900 55
8 CN 432 10800 42
9YM 367 4100 39
10 SH 414 10100 71
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攣難瀞蟹








   全重複腎孟尿管と左腎の下方外側偏
   位を示す．
Fig．4・症例7 排泄性腎孟撮影．左腎孟腎
   杯の下方圧排偏位像を示す．
新家・ほか＝神経芽細胞腫 277
F三g・6・症例8 排泄性腎孟撮影（左）と膀胱撮影斜位像（右）．右尿管の外側偏位と膀胱内の陰影
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    （右）CTスキャン．左腎腫瘍内に高吸収性陰影が明瞭に描出されている．
   鑑1． ・・、
、● ’   解．Ti灘灘
   ワゆるやき    ユコリ  しロ閲魑撃『ミ袖’・．
輪遡
き モみ  めセ
践鷺
    Fig． lL
            轟tt’＝駐 Yk・，醐
   ゼ ロセ                      ゴ                     し             が   ，“3．．3．i．野山    轟轟三二．．． 蝦．◎
症例9 病理組織像  （左）魔羅の石灰化像． （右）円形細胞型神経芽細胞腫，
 難症：腹部平担で，腫瘤は触知できなかった．
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Fig・12・症例10下大静脈撮影．二二上方で著
















































   （S 44．4－S 56． 3）
1． Masses of re： al oe’；，g；，n： 4・4 case」：
 a） Hydreneppthrosis P－8 cases
 b） Renal turnor 12 casee」    Wilms tumor 10 cases
    Congenita1 mesobiasti’c nephroma 1 case
    Xanthosrranulomatous pyelonephrit’is 1 case
c） Renal cystic disease
  polycystic kldney
  unUaterai muiticyst’Ec kidney
  congenitai mujtilocular cys’t
2， Retroperitoneal or’Egin ： 17 cases
  a） Neuroblas’toma ，
  b） Teratoma
  c） perirenal abscess
  d） mul’ticystic lymphang｝oma
  e） pseudocyst
  f） malignant mesench’yrnema
3． lntraperitoneal origin ： 4 cases
  a） hepate“Tta
  b） absce＄s
4cases ’
  1 ease
  2 cases
















































































































































  Stage I：Tumaor cofined to the organ or stru－
      cture o’f origin．
 Stage ll ： Tumers ex’cendlng in eont’inuity beyond
the organ or structure o’f origin but not cro＄sing
the midline． RegionaHymph nodes on the homolate－
ral side may be involved． ’：’
 Stage皿：↑umo「5 extending in continuity beyond
the midline， Regional lymph nodes may be involved
bilatera［［y，
 Stage N： Romote disease involving skeleton，
organs， soft tissues． or distant lymph node groups．
etc．
 Stage N一一S： Patients who wou］d otherwise be
Stage I or g，but who have remote disease confined
only to one or more of the following site＄： Hver．
skin， or bone marrow（without radiographic of bone
metastases on complete skeleta［ survey）．
  ・x For tumor＄ arising in midline structures， e．g．，
the Organs of Zuckerkandl， penetration beyond the
capsule and involvement of lymph nodes on the same
side sha］1 be considered Stage 1． B［［ateral exten－
sion of any sort shall be eonsidered Stage M．
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